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Splicing systems was first introduced by Head in 1987 as a mathematical model 
of the generative formalism that initiates the connection between formal language theory 
and the study of deoxyribonucleic acid (DNA). The mathematical modeling of splicing 
was developed by involving the activities of restriction enzymes and ligases on a set of 
DNA molecules. The language resulted from the splicing systems is called the splicing 
language. The splicing languages are then formalized and investigated by using concepts 
in formal language theory. Among the different types of splicing systems is the simple 
splicing system. In this research, some molecular examples on the reduction process of 
splicing systems into simple splicing systems by using the concept of solid codes are 
presented. This research focuses on simple splicing systems and its relation with 
grammar systems where grammar is one of the basic concepts in formal language 
theory. Among the grammar systems presented in this research are the four types of 
simple splicing grammar systems (SSGS), pattern grammar systems and pure pattern 
grammar systems. Then, SSGS is further applied in the test tube system, known as the 
simple test tube systems. The languages resulted from the various types of SSGS in 














 Sistem hiris-cantum pada asalnya diperkenalkan oleh Head pada 1987 sebagai 
model matematik untuk formalisme penjanaan yang merupakan asas kepada 
perhubungan antara teori bahasa formal dan asid deoksiribonukleik (DNA). Model 
matematik untuk hiris-cantum dibangunkan melalui penglibatan enzim-enzim pembatas 
dan enzim-enzim penyambung pada set molekul-molekul DNA. Bahasa yang terhasil 
daripada sistem hiris-cantum dipanggil bahasa hiris-cantum. Bahasa hiris-cantum ini 
kemudiannya diatur dan diselidik dengan menggunakan konsep-konsep dalam teori 
bahasa formal. Antara jenis-jenis sistem hiris-cantum ialah sistem hiris-cantum mudah. 
Dalam kaji selidik ini, contoh-contoh bermolekul proses penurunan sistem hiris-cantum 
kepada sistem hiris-cantum mudah dengan menggunakan konsep kod padu 
dipersembahkan. Kaji selidik ini memfokuskan kepada sistem hiris-cantum mudah dan 
hubungannya dengan sistem tatabahasa yang mana tatabahasa merupakan salah satu 
konsep asas dalam teori bahasa formal. Antara sistem-sistem tatabahasa yang 
dibentangkan dalam kaji selidik ini ialah empat jenis sistem tatabahasa hiris-cantum 
mudah, sistem tatabahasa bercorak dan sistem tatabahasa bercorak tulen. Seterusnya, 
sistem tatabahasa hiris-cantum mudah ini diteroka dengan lebih lanjut dalam sistem 
tabung uji yang disebut sebagai sistem tabung uji mudah. Bahasa yang terhasil daripada 
pelbagai jenis sistem tatabahasa hiris-cantum dalam sistem tabung uji mudah ini 
kemudiannya dianalisis dan dibandingkan. 
